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和田一雄(NPO 法人プライメイト・アゴラ・バイオメディカル研究所) 所対応者：半谷吾郎 
 ニホンザルの生態学史を研究するにあたり、まず問題になるのはニホンザルの生態研究を開始したのは京大動物
学教室の霊長類研究グループ(以下サルグループ)であることを確認し、その由来を明らかにすることである。 
 サルグループは 1948 年に結成されたと思われる。その結成は第二次世界大戦後の社会の民主化と密接に関係し
ている。1921 年に京大動物教室で川村多実二は動物生態学の講義を開講し、いろいろの分野の研究者が集まる自
由の雰囲気があったといわれている。戦後、日本の軍国主義消滅、民主主義の確立といった社会の民主化の波は大
学にも影響をもたらし、京大の中でも動物教室はその急先鋒を担ったといわれている。戦前は、1 講座 1 教授 1 分
野と決まっており、すべては教授の一言で決められていた。動物教室では、1947 年 4 月に教室談話会や昼食会が






















中山裕之, 内田和幸, チェンバーズ ジェームズ(東大・院・農学生命科) 所内対応者：鈴木樹理 
 高齢のニホンザル６頭(34 歳、20 歳以上、15 歳、15 歳、11 歳、9 歳)の脳におけるβアミロイド(Aβ)の沈着およ
びリン酸化タウの沈着について病理組織学的に解析し、さらに本動物種の脳におけるタウアイソフォームの発現に
ついて検討した。34 歳および 20 歳以上の 2 個体の大脳に Aβ沈着が観察され、34 歳の個体で重度であった。Aβ
の沈着は、前頭葉では実質に、後頭葉では髄膜の血管壁に沈着する傾向が認められた。沈着する Aβは、AβC40、
AβC42、AβC43、AβN1、AβpN3 抗体を用いた免疫染色で陽性であった。また、アミノ酸配列の 22-23 番目で
ターン構造を有する毒性 Aβオリゴマー(11A1)にも陽性であった。次に、タウ蛋白質の異なるリン酸化部位を認識
する 2 つの抗体、AT8 および AT100 を用いて染色したところ、いずれの個体においても高リン酸化タウの沈着は
認められなかった。タウ蛋白質には、exon10 を含む 4 リピートタウと exon10 を含まない 3 リピートタウの 2 種類
のアイソフォームがあり、成人の脳では両方のアイソフォームを発現している。ニホンザルの脳を RD3(抗 3 リピ
ートタウ抗体)および RD4(抗 4 リピートタウ抗体)を用いて染色したところ、大脳皮質、神経核と海馬の神経網およ
び神経細胞体において 3 リピートタウが発現していた。4 リピートタウは大脳のいずれの部位でも発現が認められ
なかった。RD4 はニホンザルの 4 リピートタウに対して交差性を示さないか、ニホンザルの脳では 4 リピートタウ
を発現しないことが考えられた。 
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E-8 The genetic basis of blue eyes in primates  
Molly Przeworski, Wynn Meyer(University of Chicago), Sidi Zhang、,早川祥子(Springer Japan) 所内対応者：今井啓雄 
We have performed sequencing of the region homologous to the conserved region of HERC2 containing the well-supported 
causal site for blue/brown polymorphism in humans in the 20 macaques from the PRI. We have obtained sequence data for a 
subset of the conserved region of HERC2 in the nine macaques from the Choshikei Monkey Park for which we obtained DNA. 
We have summarized quantitative variation in iris color from photographs of the sequenced individuals using the CIE L*a*b* 
color system. In particular, we calculated the median of a*, which represents the relative amount of magenta compared to 
green, and b*, which represents the relative amount of yellow compared to blue, for all 61 photographed individuals (42 from 
the PRI and 19 from Choshikei Monkey Park). We find no single nucleotide polymorphism (SNP) or combination of SNPs 
within the sequenced region that associates with these quantitative measures of iris color. We do find that wild macaques have 
more green irises (i.e., lower CIE a*) than captive macaques, and that age is positively correlated with the relative amount of 
blue compared to yellow (i.e., with decreasing CIE b*) in all macaques, as has been found in humans. We are currently 
attempting to identify the causal site for blue irises in the blue-eyed black lemur  (Eulemur flavifrons) using genome-wide 
sequencing data. If we identify a candidate site or sites in this species, we plan to sequence the homologous region in the 
Japanese macaque samples. 
E-9 類人猿の糞尿を用いた新たな生理指標の評価法の開発 
清水慶子, 石黒龍司(岡山理大・理) 所内対応者：橋本千絵 
